























This studyconsiders theway inwhich
lodging facilitiesandthe lodging industry
developed from antiquity to theearly
modernperiod fromthepointofviewof
thedevelopmentofbusinessmodels.
Because in society before the early
modernperiod, theservice industryhad
notyetdevelopedorbecomeaseparate
category of economic activity, lodging
facilities,infact,servedmanypurposesat









catering and food retail industries and
wererunonmarketprinciples.Thesetwo
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スープ代 0.25 ペニー、蝋燭代 0.25 ペニー

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































ており、これらは会津藩 : 客館、仙台藩 :




















































































































































































































































































































軒（東海道の旅籠総数 2995 軒の 2 ～ 3%）


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































語の hause、独語の Gasthoff も同様である。
[5] シュライバー（1962）｢道の文化史｣ 岩波書
店，p122









































































































































































































クス，p113。1594 年 :145 軒－ 1724 年 :615 軒



























旅連 30 年史－旅と旅行会社 ･ 協定宿の始
まり－」，pp22-23
